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Abstract We have been studied about the policy for educational data usage for research including Learning An-
alytics. Because there are no rules for educational data usage even we can aggregate large-scale educational data
in order to help learners. We propose “the sample policy for utilizing educational data” in cooporation with the
administrative board of Academic exchange for Information Environment and Strategy (AXIES). In this talk, we
report on the update of our proposal that factor in Personal Information and Anonymously Processed Information
defined in the Act on the Protection of Personal Information.
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の取り扱いに関し，英国の NREN である，Joint Information
Systems Committee (JISC) が定めた “Code of practice for
learning analytics” [8] ならびにオンライン高等教育機関であ
る The Open University の “Policy on Ethical use of Stu-
dent Data for Learning Analytics” [9] が策定されている．ま
た，LA に関する国際会議 Learning Analytics and Knowl-





2018年 4月 大学 ICT 推進協議会 学術・教育コンテンツ共
有流通部会主査である山田のもと，著者らがラーニングアナリ
ティクスの普及の活動の一環としての活動を開始．
2018年 5月 11日 大学 ICT 推進協議会 (AXIES) 総会なら
びに CIO 部会にて本活動を広報．CIO 部会ではラーニングア
ナリティクスのメリットを分かりやすく説明するよう要望が
あった．







































































































（ 1） 学生から SIS への個人情報提供
（ 2） 学生もしくは SIS から LMS への個人情報提供
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